Mit Beschluss vom 22. November 2019 hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) eine Richtlinie zur Versorgung der hÃ¼ftgelenknahen Femurfraktur erlassen. Nach PrÃ¼fung durch das Bundesministerium fÃ¼r Gesundheit und VerÃ¶ffentlichung im Bundesanzeiger sollte die Richtlinie am 1. Juli 2020 in Kraft treten. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde die Inkraftsetzung der Richtlinie auf 2021 verschoben.

Mit dem G-BA-Beschluss einer Richtlinie zur Versorgung der hÃ¼ftgelenknahen Femurfraktur im Herbst 2019 werden allgemeine und spezifische Mindestanforderungen an die Struktur- und ProzessqualitÃ¤t in fÃ¼r die Versorgung zugelassenen KrankenhÃ¤usern als eine MaÃnahme zur QualitÃ¤tssicherung festgelegt. Dabei zielen die G-BA-Vorgaben auf die Operation coxaler Femurfrakturen innerhalb von 24 Stunden. Zur ErfÃ¼llung der Auflagen an die ProzessqualitÃ¤t werden den KrankenhÃ¤usern einige SOP (Standard Operating Procedures) abverlangt - insbesondere auch zur orthogeriatrischen Zusammenarbeit. Mit der Forderung nach einem orthogeria-trischen Ko-Management wird fÃ¼r viele unfallchirurgische KrankenhÃ¤user Neuland betreten.

Anpassung Kriterienkatalog ATZ {#Sec1}
==============================

Zertifizierte AltersTraumaZentren (ATZ-DGU) erfÃ¼llen die Anforderungen des G-BA inhaltlich im Wesentlichen bereits jetzt. Dabei folgt der derzeit gÃ¼ltige Kriterienkatalog AltersTraumaZentrum DGUÂ® (Version 1.2) in seiner Systematik nicht der des G-BA-Beschlusses. Andererseits gehen die inhaltlichen Anforderungen an ein AltersTraumaZentrum DGUÂ® weit Ã¼ber die Vorgaben des G-BA hinaus. Einige allgemeine Mindestanforderungen des G-BA werden im Kriterienkatalog nicht explizit benannt - wie beispielsweise die Notwendigkeit eines verantwortlichen Arztes mit der Zusatzweiterbildung \"Klinische Notfall- und Akutmedizin\". Und einzelne vom G-BA benannte SOP sind im Katalog der ATZ-DGU als solche noch nicht aufgefÃ¼hrt.

Die DGU mit der Sektion Alterstraumatologie als herausgebende Stelle des Verfahrens sieht es als ihre Aufgabe an, dass mit der Zertifizierung als AltersTraumaZentrum DGUÂ® per se und nachvollziehbar die Umsetzung der G-BA-Richtlinie gewÃ¤hrleistet ist. Dabei stehen die alle drei Jahre stattfindenden Audits fÃ¼r die KonformitÃ¤t der klinischen Praxis in ATZ-DGU mit den Anforderungen des Kriterienkatalogs.

Zweite Revision des AltersTraumaZentrum DGUÂ® {#Sec2}
=============================================

Der Arbeitskreis AltersTraumaZentrum und AltersTraumaRegister der Sektion Alterstraumatologie hat nun den Kriterienkatalog AltersTraumaZentrum DGUÂ® unter MaÃgabe der G-BA-Anforderungen Ã¼berarbeitet. Die damit zweite Revision des Kriterienkatalogs in seiner Version 1.3 beinhaltet Ã¼ber die Anforderungen des G-BA hinaus insbesondere eine weitere Fokussierung und Konkretisierung des orthogeriatrischen Ko-Managements auf die unmittelbar perioperative Behandlungsphase des Alterstraumas. Besonderes Gewicht kommt dabei der perioperativen Risikostratifizierung, einem entsprechenden Risikomanagement und der vermehrten perioperativen BerÃ¼cksichtigung des Delirs zu.

Der Kriterienkatalog steht ab 1. Juli 2020 auf der Website www.alterstraumazentrum-dgu.de der AUC - Akademie der Unfallchirurgie GmbH - zur VerfÃ¼gung. Mit GÃ¼ltigkeit des weiterentwickelten Kriterienkatalogs ab dem 1. Januar 2021 steht es interessierten Zentren frei, sich in der Ãbergangsphase des zweiten Halbjahres 2020 nach dem alten oder bereits neuem Kriterienkatalog zertifizieren zu lassen. Mit dem aktualisierten Kriterienkatalog bÃ¼rgt somit ein zertifiziertes AltersTraumaZentrum DGUÂ® auch fÃ¼r die vorbildliche und mit dem Auditprozess nachweisliche Umsetzung der G-BA-Vorgaben.

Muster-SOP unter FederfÃ¼hrung der AUC {#Sec3}
======================================

Die Sektion Alterstraumatologie der DGU gibt hierzu Muster-SOP heraus, die den G-BA-Anforderungen umfÃ¤nglich und sehr ausdifferenziert folgen. Diese SOP wurden von einer interdisziplinÃ¤ren Expertengruppe unter FederfÃ¼hrung der AUC erstellt und sind so weit gefasst, dass sie nach entsprechender Anpassung an die Ã¶rtlichen Gegebenheiten nicht nur in ATZ-DGU, sondern ebenso fÃ¼r Unfallchirurgien in KrankenhÃ¤usern unterschiedlicher Strukturen und Versorgungsstufen anwendbar sind.

Diskussion in der Webkonferenz {#Sec4}
==============================

Mit dem G-BA-Beschluss zur Behandlung der HÃ¼ftfrakturen befasste sich auch eine Online-Konferenz am 18. Juni 2020 - organisiert und veranstaltet von der Klinik fÃ¼r Allgemeine, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie des LMU Klinikums MÃ¼nchen, der AUC und der Deutschen Gesellschaft fÃ¼r Geriatrie (DGG). Vor 145 Teilnehmern wurden die G-BA-Richtlinien diskutiert. Dies unter den Gesichtspunkten eines notwendigen orthogeriatrischen Ko-Managements, aus Sicht des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK), der Geriatrie und des G-BA selbst. Die von der Sektion Alterstraumatologie der DGU als Umsetzungshilfe herausgegebenen Muster-SOP wurden hier erstmals vorgestellt. Dabei wurde von den Autoren noch einmal ausdrÃ¼cklich hervorgehoben, dass die SOP von den Anwendern natÃ¼rlich an ihre spezifischen Rahmenbedingungen angepasst werden mÃ¼ssen. Die Muster-SOP kÃ¶nnen Ã¼ber das TraumaPortal heruntergeladen werden.

**Aufzeichnung des Webinars:**r https://www.youtube.com/watch?v=9TFE-ISIIak

**Die Muster-SOP kÃ¶nnen Ã¼ber das Trauma-Portal heruntergeladen werden:** http://www.traumanetzwerk-dgu.de/de/startseite_tnw.html

 {#Sec5}

FÃ¼r alle KrankenhÃ¤user, die weiterhin an der Versorgung hÃ¼ftglenknaher Femurfrakturen teilnehmen wollen, fordert der G-BA in seiner Richtlinie SOP auf zubesonderen Situationen der EinwilligungsfÃ¤higkeitprÃ¤operativer Planung und Priorisierung von EingriffenOperationsverfahrenzum Umgang mit gerinnungshemmender Medikationpatientenorientiertem Blut- managementorthogeriatrischer Zusammenarbeitphysiotherapeutischen MaÃnahmen
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